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今日の首長制にみる負い目と負債のもつれあい
――ミクロネシア連邦ポーンペイ島の事例から――
河 野 正 治*
Present-day Chieftainship, Indebtedness, and Economic Debt:
 The Case of Pohnpei, Micronesia 
kawano Masaharu*
Abstract
This paper examines the transformation of the debt of people’s gratitude for their chiefs through 
the political and economic changes from the twentieth-century to the present in Pohnpei, Micronesia. 
In his book The Debt: The First 5000 Years (2011), David Graeber describes the historical 
transformation of indebtedness into an enforced morality of having to repay debts. Although he 
illustrates the historical process by which the morality of economic debt emerged, the transformation 
of a debt of gratitude must be irreducible to such a process. Therefore, it is necessary as a 
complement to Graebers’ vision, which focuses mainly on the historical process generating the 
modern western idea of debt, to show an alternative transformation of indebtedness. 
This study focuses on the debt of gratitude toward traditional authority in Pohnpei, under foreign 
rule (Spain, Germany, Japan, the United States) and the introduction of a cash economy. Until the 
early 20th century, all the land in a chiefdom was owned by a paramount chief and given out to 
residents through the section chiefs. The subjects paid obeisance to the paramount chiefs through 
war efforts and hosting feasts for the chiefs because of their feeling of indebtedness to their chiefs. 
However, after the German reform (1912), the paramount chiefs lost their claim over the land 
through which they had ruled their people. Then, the chiefs begun to rule their people by conferring 
titles on them, which have become more important than before, and the residents were expected 
to work for their chiefs in return. Further, since the Pohnpeian chieftainship was separate from 
the national and state governments, the chiefs had little influence on modern governance. Local 
economic differentiation occurred through the influence of a cash economy making some people, such 
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as government employees, wealthier than even many of the chiefs. 
The modes of indebtedness among Pohnpeians under such changes are characterized by two 
points. First, the paramount chiefs began to use their status for financial gains by conferring high 
titles on affluent residents in return for valuable goods and large sums of money. This kind of 
transformation has led to the moral validity of the idea of indebtedness that subjects must pay their 
paramount chiefs the requested amount.
Second, many ordinary residents, who cannot count on rich people to help them, usually organize 
fundraising events to collect money to tide over an emergency. Buying a ticket to these events is 
considered “helping” the organizers. This is the best way for ordinary residents to collect the amount 
they need without creating an economic debt. 
In sum, while the introduction of a cash economy has influenced chieftainship in Pohnpei, the 
means employed to collect money and create indebtedness is different between the chiefs and the 
ordinary people. This difference indicates the transformation of indebtedness in a chiefly society in 
response to economic and political changes since the beginning of foreign rule.
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ポーンペイ島の首長制は，19 世紀半ばのキリスト教受容 6) に続く諸外国からの統治――ス









6) 今日，ポーンペイ島民の約 95% はキリスト教徒である。そのうち約半数がプロテスタント教徒，
約 3 分の 1 がカトリック教徒，残りがその他の宗派である［Government of Federated States of 
Micronesia 2002: 54］。
7) 本稿では，過去の民族誌［Petersen 1982］に倣って便宜上，ポーンペイ語の sou を母系クラン，
keinek を母系リネージと記述する。



























































表 1　首長国の称号（各系統上位 5 位まで，ウー首長国の事例から）





















































1994a: 101］，前者を最高首長が担当する「ポーンペイの側」（pali en Pohnpei）あるいは「土
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として住民が不満を募らせていた。とくに問題になっていたのは，祭宴に供出する儀礼財と
して現金が求められることであった。そうした場面の 1 つは称号確認式であり，首長に対す
る返礼をもって称号授与を正式に認める機会である。2012 年 6 月 16 日に筆者が観察した称
号確認式の事例を取り上げよう。この称号確認式は最高首長の屋敷で行われた。その際，同




新しいナーナパスの保持者が 1,111 ドル 11 セントを供出したのをはじめ，合計 4,311 ド
ル 11 セントが称号授与の返礼として供出された。これを見た副最高首長は称号確認式の場
で，最高首長に代わって演説をした。彼は，ルーク・ドル・エン・ウェニック（Luhk Dol 





















































































14) たとえば，ウー首長国の場合，2000 年の国勢調査によると 1,366 人の男性がいるのに対して
［Government of Federated States of Micronesia 2002: 3］，2009 年の調査時点において首長国称号
を保持している男性は 198 人に過ぎなかった。2 つのデータのあいだには 9 年の開きがあるという留
保つきではあるが，首長国称号は相対的に少数の者にしか与えられない特権であるといえる。
15) 2013 年の統計情報によると，ポーンペイ州における年収中央値は 10,299 ドルであり，ミクロネシ
ア連邦全体の年収中央値である 7,363 ドルと比べ，経済状況は良いと考えられる［Government of 




























































































してくじ引きのチケットを用意し，1 枚 25 セントや 50 セント，1 ドルでチケットを売るの
である。




写真 2　ファンドレイジングの 1 等の
景品になった自動車
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ドレイジングを開いた。彼は 1 等の景品として自動車（写真 2），2 等の景品として 2 頭のブ
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